




  This essay traces the history of development assistance after World War II as promoted by 
a variety of actors, including the United States, international organizations such as the World 
Bank, the United Nations and its specialized agencies. In so doing, the essay posits 
“development” and “modernization” as the two pillar concepts of development assisnace, and 
examines the ways in which they have been modified to fit the changing political, cultural and 
social milieu of each period during the past seventy years.
  More specifically, this essay examines how the original, ideologically motivated 
modernization theor y constructed by American social scientists in the 1960s, which 
emphasized the economic development of “underdeveloped countries” as national units, was 
gradually replaced by the more universal concepts of “human development” and “social 
development” that define “development” as the process of the enlargement of individual 
choices and capabilities through poverty alleviation. In the final analysis, this essay suggests 



















































































































折しも，米国第 35代大統領ジョン・F・ケネディ（John F. Kennedy, 1917–1963）の提唱に基





















































































































































































































































ブル・ハック（Mahbub ul Haq, 1934–1998） 40）や，インド出身でイギリスで教育を受けた厚生経
















































































































学率は，2000年の 83％から 2015年には 91％にまで達した。3. すべての開発途上地域は，初等，
中等および高等教育における男女格差を撲滅するという目標を達成した。4. 世界における 5歳
未満の幼児死亡率は，1990年から 2015年の間に生まれた 1,000人あたり 90人から 43人へと，
半分以下に減少した。5. 1990年以降，妊産婦の死亡率は 45％減少し，この減少の多くは 2000
年以降に起こっている。6. HIVへの感染は 2000年から 2013年の間で約 40％低下し，感染者数
も約 350万から 210万人へ減少し，また 2000年～2015年の間，620万人以上の人々がマラリア
による死を免れた。7. 2015年には世界人口の 91％が改良された飲料水源を使用している（1990
年には 76％）。オゾン層破壊物質は 1990年以来，実質的に除去されている。8. 先進国による
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